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SummaηThe hemodynamic properties of acebutolol CAc) ， a selective β'1 -receptor 
blocking agent， were examined. 
To investigate the effects of Ac on systemic and regional hemodynamics in the 
anesthetized adult mongrel dogs given the drug in a single intravenous dose， the blood flows 
in several organs were measured at the same time using the electromagnetic flowmeter. 
The separated renal blood flow Cextra-RBF) on the extracorporeal circuit was also 
measured. The drug was given in doses of 0.01，0.05 and 0.25 mg/kg. 1) Cardiac output 
CCO) and heart rate decreased significantly regardless of Ac dosage. 2) Renal blood 
flow rarely changed. GFR also did not change although the effective renal blood flow 
(ERBF) decreased. In the extracorporeal circuit， either RBF or ERBF did not change. 3) 
Carotid blood flow CCBF) decreased with an increase in carotid vascular resistance. 4) 
Hepatic， superior mesenteric arterial blood flow and portal vein blood flow decreased more 
markedly， than CO did. 
The results suggest that CBF and visceral organ blood flows decrease unpredictably 
after dosing with Ac， and that Ac maintains GFR by intra-renal circulatory redistribution. 
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溶解したパラアミノ馬尿酸ソーダ (PAH) 8 mg/kg，ク
レアチニン (Cr)30 mg/kgをoneshotで静注したの














































心拍数 (HR;beats/ min) :心電図の連続 3R-R間隔
の平均値から算出した.







全末梢血管抵抗 (TPR;mmHg • min ・kg/mI)
(MBP-IVP)/COとして計算により算出した.
(2) 腎血行動態






























































腎潅流圧 (RPP;mmHg) : C実験では， RPPを濯流
圧調節機構を用いて 100mmHgに保った.




B実験では MRBPから (MRBP-IVP) /RBFとして
また C実験では (RPP-IVP) /RBFとして計算した.
(3) 腎機能
有効腎血流量 (ERBF;ml/min) : CPAHをヘマトク
リット (Ht)で補正し， CPAH/(1-Ht)として算出した.
糸球体漉過量 (GFR;ml/min) : CPAHと同様にU♂
V /Pcr(Ucr;左腎排池尿中 Cr濃度，V;左腎の 1分間尿











SMR = (MBP-IVP)/SMF 













測定時期は原則として Ac投与前と投与後 l分， 3分，









A実験で測定した HRは， Acの少最投与により， 1分
後に前値の 94.4:t2.3%になり，そのまま 20分後まで持
続した.いずれも有意の変化ではなかった.Acの中等量
投与では 1分後に前値の 87.5:t2.3%に減少し (p<
0.05) ，以後 15分まで有意の減少が持続した.Acの大量
投与では l分後から減少傾向を示し， 5分後には前値の

























ず， 10分後に前値の 97.0:t1.1 %， 15分後に 95.0士1.9% 
に減少した (p<0.05).中等量投与では l分後に前値の
95.9:t1.4%， 7分後に 95.9:t1.4%に減少し (p<0.05)，
その後前値に復した.大量投与では 15分まで明らかな変
化を示さず， 20分後に前値の 97.0:t0.5%に減少した





Table 1. Valu巴Sobtain巴dbefore and after Ac 
Dose of AC Control Time after administration of Ac 
Item 
(mg/kg) value 1 min 3min 5 min 7 min 10 mil1 15 min 20 min 
0.01 139:t14 131:t10 130:t10 131士11 132士12 132:t11 131士10 131士11
HR 0.05 152土9 139土V 133:t10* 133:t 10* 134:t9* 133土10* 136:t10* 138土10
0.25 126:t8 115士5 115士3 112土5* 112:t5* 112:t5* 111士ゲ 111:tゲ
0.01 108+5 105:t4 105士4 106士4 106:t5 105土5 103:t4 105士5
MBP 。目 05 127土12 125:t13 123:t11 * 123士13 123士13** 125+ 13 126:t13 125:t14 
0.25 101士7 99土8 99+7 102+5 103:t 5 104土5 101士5 103士4
0.01 95:t10 93土10 96:t9 94土10 95士10 94士11 94:t11 95士11
CO 。目。5 85:t11 81土10 79+ 10* 80土10 80:t 10 80:t10 79:t9 76土9
0.25 97十 12 92土10 92土10 93士11 94:t11 96:t11 96士11 94土11
0.01 8.5土1.3 7.8土1.4 8.1:t1. 4 7. 5:t1. 4 7.5土1.4 7.0土1.2* 6.5士1.3 6.9土1.2
CBF 0.05 8.5土2.0 7.9士1.7 7.5士1.9 7.9:t1.8 8.1士1.9 7. 9:t1. 9 7目8士1.8 7.5+1.8 
0.25 7.8土1.1 7.2士0.8 7.2士0.9 7.4土0.9 7.5士1.0 7.4土1.0 7.1土0.9 7.1土1.1
0.01 10.0士2.1 10.1士2.2 9. 9:t2. 1 10目2士2目2 10. 2:t2. 2 10. 0:t2. 0 10.1土1.9 10.2+2.1 
RBF 0.05 10.4士1.0 10. 3:t 1. 1 10.3土1.1 10目2:t1. 1 10. 3:t 1. 1 10目3:t1. 1 10. 0:t1. 1 9. 8:t1. 3 
0.25 10目。士1.9 10. 0:t2. 1 9. 9:t2. 0 9.9+2.1 9. 7:t2. 1 9目9:t2.2 10.2土2.3 10.0土2.3
0.01 6.2士3.7 5.7+3.8 5.7土3.8 5.5+3.8 5.4土4.0 5.3土3.7 5.4十 3.7 5.3士3.7 
FBF 0.05 5目8士2.0 5目。:t2.2 5.0士2.2 5.4士2.4 5.8士2.4 5.4土2.2 5. 2:t2. 2 5.0士1.8* 
0.25 6. 4:t3. 5 6.3士3.6 6目3士3.5 6目3士3目5 6目4士3.5 6.2士3.5 5.9土3.5 5.8:t3.6 
0.01 12目。士2.1 1.1:t2目1 1. 4:t2. 1 12.2+2.1 11. 4士2.0 9.1士1.7 10.8土1.9* 1. 2:t2. 0** 
SMF 0.05 12.1:t2目4 11. 6土2.6 10. 7:t2. 7 1. 2:t3. 0 1. 2:t3. 1 9目9:t3.2 9.5士3目3 10.5土3.0
0.25 12.1土1.8 11.8士1.9 11.5土1.8 11. 3土1.9 11.3+1.9 11.5土1.8 10. 8:t 1. 8 11.1士1.5
0.01 9.8土1.6 9.6士1.7 9.5士1.6 9.9士1.7 9.4土1.7 9. 6士1.7 9. 5:t1. 7 10.4士1.8
HAF 0.05 9.8土3.3 9.0士3.3 8.6+3.5 9.1士3.5 9.4士3.6 10.3士3.5 11.7士3.5 10. 9:t3. 7 
0.25 9. 4:tl. 2 8. 7士1.2 8.3:t1.1 8.4士1.2 8. 6士0.9 8.5:t1.0 8目2士1.0 8. 3:t1. 1 
0.01 21. 6土5.1 20.6土5.1 20.1土5.6 20.7土5.4 20.3土5.3 20.6:t5目1 20.4士5.2 20.7土4.4
PVF 0.05 20.4土4.8 19.6土4.9 19.0土5.0 20.6土5.6 20. 4:t5. 8 19. 9:t5. 6 19.6+5.6 20.9士5.3
0.25 21. 7土4.4 21. 6土5.0 23. 0:t4. 6 22.4土4.9 23.9土4.6 2.7:t4目5 23. 7:t4. 9 22.3士4.6
L一一一一
HR; heart rate (beats per minute)， MBP; mean blood pr巴ssur巴 (mmHg)，CO; cardiac output (ml/min.kg)， CBF; 
carotid blood f10w (ml/min・kg)，RBF; renal blood flow (ml/min・kg)，FBF; femoral blood flow (ml/mil1・kg)，SMF; 
supra m巴sent巴ricblood f10w (ml/mil1・kg)，HAF; hepatic blood f10w (ml/min.kg)， PVF; portal blood f10w (ml/min.kg). 
* =p<0.05， * * =p<O.01. 
臓器循環に関する研究 (571) 
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Fig. 2. a) Effect of acebutolol on heart rate. b) Effect of acebutolol 
on art巴rialm巴anblood pressure. c) Effect of acebutolol on 
cardiac output. d) Effect of acebutolol on total peripheral 
resistance. * =p < 0目05，(n=5). 
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o 1 3 5 7 10 15 20min o 1 3 5 7 
Fig. 3. a) Effect of acebutolol on renal arterial mean blood pressure. 
b) Effect of acebutolal on renal blood flow. c) Ratio of RBF 
to CO expressed in percentage. d) Effect of acebutolol on 















加の傾向を示したが有意、の変化ではなかった (Fig目 3 
d). 
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Fig. 4. Effect of acebutolol on extracorpor巴al
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0.01 0.05 0.25 mg/kg 0.01 O. C 
a b 
Fig. 5. a) Effect of acebutolol on renal function in renal circulation under aortic 
blood pressur巴.b) Effect of acebutolol on renal function under steady per. 
fusion pressure through the extracorporeal circuit *ニp<0.05，(n=5). 
(573) 
HAF/COを求めてみると，いずれの投与量においても
投与後 7分までは HAFの減少度が COの減少度に比し
て高度であり， とくに中等量投与時にその傾向が明らか
であった (Fig.6-b). 
HAR: Ac少量投与では l分後に前値の 103.4士11.8
%. 7分後に 124.6:!:27.8%. 10分後に 107.1士13.8%を
示した.中等量では l分後 95.8:!:1.9%. 3分後 10.8:!:
13.2 %. 5分後 111.0:!:6.6%. 20分後 88.8士4.7%となり
臓器循環に関する研究
HAF: Acの少量投与では 1分後 96.0:!:7.1%. 7分後
89.2士11.1%. 20分後 103.8:!:5.7%であり，中等量投与
では 1分後 82.2:!:13.6%. 3分後 65.9:!:19.2%に減少し，
その後回復して.20分後には前値の 111.0:!:6.2%になっ
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Fig. 6. Effect of ac巴butololon hepatic arterial blood flow. b) Ratio of HAF to CO 
expressed in percentage. c) Effect ofacebutolol on hepatic arterial resistance. 
d) Effect of acebutolol on superior mesenteric blood flow.巴)Ratio of SMF to 
CO巴xpressedin percentage. f) Effect of acebutolol on superior mesenteric 












5 3 o 1 
動揺した.大量投与では 1分後前値の 106.4士3.4%， 3分 与時に著明であった (Fig.8-b). 
後 107.6:t5.2%， 5分後に一旦減少したのち前値に復す CVR: Acの少量投与では投与直後より増加し， 15分
る傾向を示した (Fig.6-C). 後には 128.2士14.6%に増加したが，有意の変化ではなか
(2) SMF・SMR った.中等量投与では 3分後に前値の 114.4土5.7%を示
SMF: SMFはHAFと類似の推移を示した.すなわ した後，前値に回復した.大量投与では 3分後に前値の
ちAcの少量投与では 1分後に前値の 93.4士5.5%に減 104.9士2.9%， 7分後に 107.7士4.0%， 15分後に 110.0士
少し， 5分後に 101.2士2.6%に回復した. 15分後には前 3.0 %に増加した (p<0.05)(Fig. 8-c). 
値の 97.4:t7.6% (p<0.05)， 20分後には前値の 91.8:t (2) FBF' FVR 
2.7 %に減少した (p<O.01).中等量投与では 1分後に前 FBF: Acの少量投与では 3分後に前値の 88.2:t9.2 




CBF: Ac少量投与では投与 1分後に前値の 92.0:t3.7
%に， 5分後に前値の 89.2士5.8%に，さらに 10分後には 0.5 








SMR: Acの少量投与では l分後に前値の 105.1士
10.7 %を示したが， 5分後には前値の 94.6士2.1%に減少
し(p<0.05)，以後前値に復する傾向を示した.中等量投
与では 1分後に前値の 109.2:t6.9%， 3分後には 128.7:t
18.0 %， 5分後に 133.0:t17.9%に増加し，以後持続した.
大量投与では 5分後に前値の 107.5:t9.4%になったが有
意の変化ではなかった (Fig.6-0. 
(3) PVP. PVF 
PVP: Acの少量，中等量，大量，いずれの投与量にお
いても明らかな変化は認められなかった (Fig.7-a)， 
PVF: Ac少量投与では 1分後が前値の 94.2:t9.0% 
であり，その後も明らかな変化を示さなかった.中等量
投与では 1分後が前値の 87.9:t11.0%， 3分後が 82.l:t
13.4 %であり， 20分後に前値の 95.0:t17.3%に回復し
た.大量投与では 1分後が前値の 95.6士3.5%， 3分後
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Fig.7目 a)Effect of acebutolol on portal vein 
pressure. b) Effect of acebutolol on portal 
vein blood flow. c) Ratio of PVF to CO 
巴xpressedin percentage 
臓器循環に関する研究 (575) 
かつだ.中等量投与では 1分後に前値の 83.2:!:8.1%， 3 
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01 3 5 7 10 20min 15 
度であった (Fig.8-e). 
FVR: Acの少量投与では投与直後から著明に増加
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Fig. 8. Effect of acebutolol on carotid blood flow. b) Ratio of CBF to CO expr巴ssed
in percentage. c) Effect of acebutolol on carotidal resistance. d) Effect of 
ac巴butololon femoral blood flow.巴) Ratio of FBF to CO expressed in 
percentage. f) Effect of acebutolol on femoral vascular resistance. * =p< 
0.05， (nニ 5).
(576) 林
増加して， 20分後には前値の 112.4:t12.0 %になった.大
量投与では投与直後より徐々に増加し， 10分後に前値の
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ー系ラット (WKY)について実験を行い， HRはAc0.5 
-10mg/kg投与で減少したが， 20mg/kg投与では減
少しなかったとしている.
本研究では HRは， Ac 0_01 mg/kg (少量〉の投与で
はl分後に前値の 94.4土2.3%に減少し，そのまま持続し
た. 0.05 mg/kg (中等量〉の投与では， 1分後に前値の
87.5:t2目3%に減少し(p<0.05)， 15分後まで有意の減少
が続いた.Ac 0.25 mg/kg(大量)の投与で、は同じく l分






























































































































































































































l. Ac 0.01 mg/kg (少量)， 0.05 mg/kg (中等量〉
および 0.25mg/kg(大量〉の全身投与により， HRの減
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